















































sition of the vessel)のように－， 1967年条約で見い出された例外は，維持
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j主
49) 9条を見よ。 Alcantara, suprn note 5) at 226 n. 40. 
50）上で説明したように，前掲注24）を見よ。というのは，人道主義的な諸理由により，乗組
員の諸請求は，かなりたくさんの時間を享受する： l年の期間は，その請求が発生した日付
よりむしろ雇止め（discharge）の日付から進行する。 Idat 226 n. 41. 
51) 9条（2）項を見よ。 Idat 226 n. 42. 
52) IO条（1）項を見よ。 Idat 226 n. 43. 
53) 1926年条約4条3項を参照。同項の原文は“Paymentsmade or due to the owner on poli-
cies of insurance, as well as bounties, subventions, and other national subsidies are not 


















57) 1993年条約ll条（2）項を見よ。 Alcantara, supra note 5) at 227 n. 45. 
58) I l条（2）項（a）号及び（b）号を見よ。 Idat 227 n. 46. 
59) I l条（1）項（a）号（b）号（c）号そして（d）号を見よ。 Idat 227 n. 47. 
60) I l条（3）項を見よ。 Idat 227 n. 48. 




at 228 n. 50. 
63) 12条（5）項と（6）項を見よ。 Idat 228 n.引．
64) 14条を見よ。 Idat 229 n. 52. 1967年条約13条に相当する。
65) 12条（6）項を見よ。 Idat 229 n. 53. 
66) 3条を見よ。 Idat 229 n. 54. 
67) 16条を見よ。 Idat 229 n. 55. 
68) 3条(1）項を見よ。 Idat 229 n. 56. 
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69) 3条（2）項を見よ。 Idat 229 n. 57. 
70) 16条（a）号及び（b）号を見よ。 Id.at 229 n. 58. 
71) 16条（d）号を見よ。 Id.at 229 n. 59. 










74）前文を見よ。 Alcantara, supni note 5) at 230 n. 61. なお，前掲注IO）も参照。
75) 13条を見よ。 Alcantara, supra note 5) at 230 n. 62. 




月2日条約を批准した）。 Alcantara, supni note 5) at 231 n. 64. 
80) 1926年条約のArticle20＇ま， “The present Convention shall take ef1巴ct, in the case of the 
States which have taken pa口inthe first deposit of ratifications, one year after th巴 dateof the 
proces-verbal recording such deposit. As respects the States which ratify subsequently, or 
which accede, and also in cases in which the Convention is subsequently put into effect in ac-
cordance with article 19, it shall take effect six months after the notifications specified in arti-
cle 17, § 2, and article 18, § 2, have been received by the Belgian Government.”と規定
するo Tetley, supra note I）①， at 1418. 
81) 1967年条約19条は， “I. This Convention shall come into force three months after the date 
of the deposit of the fifth instrument of ratification. 2. This Convention shall come into force 
in respect of each signatory State which ratifies it after the deposit of the fifth instrument of 
ratification, three months after the date of the deposit of the instrument of ratification.”と
規定するo Tetley, supni note 2）①， at 1426. 
82) 1993年条約19条は， “I. This Convention shall enter into force 6 months following the date 
on which I 0 States have expressed their consent to be bound by it. 2. For a State which ex咽
presses its consent to be bound by this Conv巴ntionafter the conditions for entry into force 
thereof have been met, such consent shall take affect 3 months after the date of expression 
of such consent.”と規定するo Tetley, supni note 3）①， at 1437 et seq. 
その後， PatrickJ.S.Griggs, Obstacles to Uniformity of Maritime Law The Nicholas J .Healy 
Lecture, 34 Journal of Maritime Law & Commerce 191 (2003）が発刊された。特に， Idat 
197のF. Conventions on Maritime Liens and Mortgagesを参照。それによると「それらの条
約は，なされる必要のあるポイントを説明しているために， 1926年， 1967年， 1993年の海上
先取特権・抵当権統一条約に言及しなければならなし、。 1926年条約は28カ国によって批准さ
れ文は加盟されたが、他の条約は絶対に（ever）発効していない。」としている。ちなみに，
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1967年条約25条なども参照。
なお， 1993年条約の2003年6月3日段階の締約国は，昨年IO月19日段階では， 6カ国であっ
たが（拙稿（1）・富大経済論集48巻3号 l頁）， Estonia ( 7 Feb 2003), Ukraine (27 Feb 2003) 
が加わり 8カ国となっている。
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishintemetbible/part I /chapter XI /subchapD/treaty6.a .. 
2003/06/03外務省条約局国際協定課に検索していただいた。
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